























Studies on the Vegetative Propagation of Calystegia japonica Choisy for Its Control in Forage
Corn Field：Akihide FUSHIMI＊１）
Abstract：Calystegia japonica Choisy is an invasive, perennial, rhizomatous weed of forage crops in
Japan. Control is complicated due to its rapid vegetative propagation by means of rhizomes. The
dynamics of the rhizome system of C. japonica were characterized in a field experiment under three
different treatments : cutting the above-ground part,  flooding, and fall tillage.  Conventional weed
control in forage corn cultivation using a soil application of atrazine and metolachor together with
intensive fall tillage in the previous year（double tillage in Oct. or double tillage once in Oct. and
once in Nov.）had a positive effect on controlling the vegetative growth of C. japonica, through
reducing the size of individual rhizomes. Conventional weed control in corn cultivation with intensive
fall tillage on the previous year of cultivation succeeded in eradicating C. japonica from the infested
field by harvest day. Moreover, each treatment increased the yields of corn up to weed-free plot
yield levels. Intensive fall tillage reduces the above-ground competition of C. japonica with climbing
stem and nurse stage corn from mid-May to mid-June of the next year.
Key Words：Calystegia japonica Choisy, Vegetative propagation, Rhizome, Fall tillage, Weed control,
Forage corn field
＊１）現・近畿中国四国農業研究センター（National. Agricultural Research Center for Western Region, Fukuyama,
Hiroshima 721-8514, Japan）









































































































































































































科名� 和名� 生活環2）�北東北3）�南東北�関東�東海�近中四�九州� 発生場所4）� （その他）�
タデ� オオケタデ� a 1 1 3 1 3 12456 畦�
ヤマゴボウ�ヨウシュヤマゴボウ� p 3 2 3 3 3 124567 農地周辺，休耕田，雑地�
アカザ� アカザ� a 2 1 1457
アカザ� コアカザ� a 2 2 1 1 3 14567
ヒユ� ホソアオゲイトウ� a 2 2 3 1 3 1245 河川敷�
ヒユ� ハリビユ� a 2 2 3 3 3 3 124567 河川敷�
アブラナ�ハルザキヤマガラシ� p 3 3 1 1 1 1234567 畦畔，河原，路傍�
アブラナ�カラクサガラシ� a 3 2 2 2 2 1 124567 休耕田，土手，路傍�
アブラナ�グンバイナズナ� a 2 1 124567
トウダイグサ�オオニシキソウ� a 2 1 124
アオイ� イチビ� a 3 3 3 3 3 3 12457 路傍，畦畔，耕作田�
アオイ� ウサギアオイ� a 1 1 125
アオイ� アメリカキンコジカ� p 1 1 1
ウリ� アレチウリ� a 3 3 3 3 1 1 124567 畦畔，防風林，土手�
ヒルガオ�セイヨウヒルガオ� p 2 2 1 1 1 12456 道路，耕地境�
ヒルガオ�マルバルコウ� a 1 1 3 2 2 1 1256 道路脇�
ナス� シロバナチョウセンアサガオ� a 2 1 3 2 1 1 12456 道路，農地脇�
ナス� アメリカイヌホオズキ� a 2 1 2 1 12456 パドック，道路脇�
ナス� ワルナスビ� p 3 2 3 3 3 3 124567 河川敷�
キク� ブタクサ� a 3 2 2 1 1 127 河川敷�
キク� オオブタクサ� a 2 1 12457
キク� カミツレモドキ� a 3 2 1 1 1 1 1245 畑脇，原野，土手，空き地�
キク� アメリカセンダングサ� a 3 1 3 2 2 1 12345
キク� コセンダングサ� a 2 2 1 12345
キク� アメリカオニアザミ� b 3 2 1 1 1 1 1245 畦畔�
キク� ベニバナボロギク� a 1 1 2 12456
キク� ハルジオン� p 3 3 3 12456
キク� ハキダメギク� a 1 1 3 1 2 1 123456 畦，パドック，道路脇�
キク� ノボロギク� a 1 1 2 1 1 1 12456
キク� ヒメジョオン� a or b 3 3 3 2 2 1 1246 放棄地，道路脇，河川敷�
キク� シオザキソウ� a 1 1 1 1235
キク� セイヨウタンポポ� p 1 1 3 1 2 1234567 休耕畑�
キク� オオオナモミ� a 1 1 2 2 3 1 1245 野草地，道路，畦畔，河川敷�
イネ� シバムギ� p 2 1 2 1 1 2156
イネ� ハルガヤ� p 1 1 1 1 215 保全管理地�
イネ� クリノイガ� a 1 1 1
イネ� セイバンモロコシ� p 3 1 1 1 1256 休耕地，路傍，保全管理地�



































があるが（Kim et al. 1995，渋谷ら　1996），限ら
れた生育範囲では種子繁殖は少ない（笠原　1985，





































































（Cuscuta  pentagona Engelm.）について繁殖様式
および防除法に関する知見は多く集積されてい
るが（Allen et al . 1997, DeGennaro et al . 1984a,
DeGennaro et al. 1984b, Hanspeter et al. 1997, 茂木
ら　1996, Neal et al . 2003, Paul et al . 1998，Sasa























































































































































唱されている（河野ら　1992，Lovett et al . 1982，





























































































T-C T-N P2O5 塩基置換容量�
H2O KCl （%）�（%）� 吸収係数� （me）� Ca（me）�Mg（me）�K（me）�

































A 20 20 802 802 140 140 2,045 2,045 15









32 1,496 1,189 14,669 44
25 25 754 754 125 125 1,165 1,165 14
13 2 423 53 1,828 229 12,989 1,624 81
38 1,178 1,953 14,154 62
A 720 720 85 85 282 282 11
B 46 6 1,251 156 5,579 697 96
計� 766 1,336 5,861 64
A 33 33 446 446 111 111 1,486 1,486 20
B 220 28 1,095 137 919 115 12,079 1,510 46
C 209 13 423 26 460 29 2,834 177 52
計� 462 1,964 1,490 16,399
A 19 19 494 494 81 81 1,440 1,440 14
B 153 19 1,929 241 914 114 13,848 1,731 32
C 218 14 2,331 146 1,509 94 24,432 1,527 39
D 71 3 1,033 43 999 42 15,233 635 49
計� 461 5,787 3,503 54,953 38
A 15 15 724 724 55 55 168 168 7
B 201 25 1,322 165 614 77 2,340 293 32
C 242 15 1,961 123 1,360 85 8,567 535 41
D 102 4 513 21 711 30 6,793 283 58

















































































4月15日� 0.0±�0.0 0.0±�0.0 3.3±�0.0 21±�2 0.16±�0.0 0.0±�0.0
6月15日� 24.5±�1.6 0.0±�0.0 13.3±�0.3 143±�10 0.09±�0.0 10.4±�0.0
8月15日� 43.5±�6.6 2.0±�0.3 80.9±�2.2 1,053±�43 0.08±�0.0 12.3±�0.0























































































































   誤差を示す。括弧内の数字は総本数に占める各分枝の比率。�
表６　ヒルガオの生育に伴う根茎の発生順位別本数1）
注．�




































































3.9±�0.2 6.5±�0.1 3.7±�0.2 24±�2.0 11±�1.7 17±�3.6
6.3±�0.3 37.6±�3.8 99±�9.2 357±�24.2

















（100）� （100）� （100）� （100）�






















































































































































































































































10月15日� 94.2±�25.9 1,815±�320 0.05±�0.09 26.0±�1.1
1月15日� 48.6±�17.4 538±�109 0.08±�0.02 29.8±�2.9
























































































































































































































































一般名� 商品名またはコード名� 対象草種� 処理方法�
アトラジン� ゲサプリム� 畑地１年生雑草� 土壌処理�
リニュロン� ロロックス� 畑地１年生雑草� 土壌処理�
ペンディメタリン� ゴーゴーサン� 畑地１年生雑草� 土壌処理�
プロメトリン� ゲサガード� 畑地１年生雑草� 土壌処理�
CAT シマジン� 畑地１年生雑草� 土壌処理�
アイオキシル� アクチノール� 畑地１年生広葉雑草� 茎葉処理�
アラクロール� ラッソー� 畑地１年生雑草� 土壌処理�
ベンタゾン� バサグラン� 畑地１年生雑草（イネ科除く）� 茎葉処理�
メトラクロール� デュアール� 畑地１年生雑草� 土壌処理�
アトラジン・メトラクロール� ゲザノンフルアブル� 畑地１年生雑草� 土壌処理�
プロメトリン・メトラクロール� コダール� 畑地１年生雑草� 土壌処理�
ニコスルフロン� ワンホープ� 畑地１年生雑草� 茎葉処理�
ハロスルフロンメチル� シャドー水和剤� イチビ、ショクヨウガヤツリ� 茎葉処理�
フルチアセットメチル� ベルベカット乳剤� イチビ� 茎葉処理�











































































































無耕耘区（秋耕なし）� 37 a4）� 3.4 bc 0.09 b 7 c 5.9 a
10月１回耕耘区� 255 c 5.2 cd 0.02 a 5 b 0.16 b 5.2 a
11月１回耕耘区� 79 ab 1.3 a 0.01 a 4 ab 0.16 b 6.2 a
10月２回耕耘区� 270 c 5.4 d 0.02 a 4 ab 0.11 ab 6.3 a























































































無耕耘区（秋耕なし）� 131 b4）� 8.3 b 0.06 b 8 c 0.15 b 7.3 b
10月１回耕耘区� 53 a 1.7 a 0.03 a 6 ab 0.08 a 8.5 b
11月１回耕耘区� 47 a 1.7 a 0.04 a 7 bc 0.10 a 7.9 b
10月２回耕耘区� 48 a 1.0 a 0.02 a 5 a 0.07 a 5.1 a















無耕耘区（秋耕なし）� 8 15 24 a3）�
10月１回耕耘区� 0 －� 19 a
11月１回耕耘区� 0 －� 20 a
10月２回耕耘区� 0 －� 21 a



















































10月１回耕耘区� 0.16 b2）� 8.5 a 6.4 a 1.1 a 6.1 a 1.1 a 3.6 a
11月１回耕耘区� 0.16 b 4.2 b 2.8 c 1.3 a 5.4 ab 1.4 a 4.0 a
10月２回耕耘区� 0.11 ab 6.4 ab 5.8 ab 1.3 a 4.3 ab 0.8 a 3.9 a
10月11月２回耕耘区� 0.08 a 6.3 ab 4.4 bc 1.1 a 3.5 b 0.9 a 3.3 a
無耕耘区（秋耕なし）� 0.15 b 6.1 a 3.3 abc 1.7 a 8.6 a 2.4 a 3.2 a
10月１回耕耘区� 0.08 a 6.4 a 4.4 ab 1.3 a 4.6 b 0.5 b 3.3 a
11月１回耕耘区� 0.10 a 5.4 a 2.9 bc 1.9 a 4.3 b 0.6 b 4.1 a
10月２回耕耘区� 0.07 a 6.6 a 4.9 a 1.1 a 4.1 b 0.7 b 3.3 a























































































































































































The optimal balance between size and number of offspring. �


































































































無耕耘区（秋耕なし）・中耕あり� 29 151 a3）� 245 a
無耕耘区（秋耕なし）・中耕なし� 30 172 a 234 a
10月１回耕耘区・中耕あり� 9 21 cd 242 a
10月１回耕耘区・中耕なし� 28 87 b 237 a
11月１回耕耘区・中耕あり� 9 21 cd 255 a
11月１回耕耘区・中耕なし� 13 53 bc 254 a
10月２回耕耘区・中耕あり� 3 4 d 243 a
10月２回耕耘区・中耕なし� 0 0 d 255 a
10月11月２回耕耘区・中耕あり� 0 0 d 260 a
10月11月２回耕耘区・中耕なし� 1 12 cd 255 a
完全除草区（秋耕なし）・中耕あり� －� 246 a














無耕耘区（秋耕なし）・中耕あり� 181 （62）2）�b3）� 122 （76）4）�a
無耕耘区（秋耕なし）・中耕なし� 290（100）�c 122 （76）�a
10月１回耕耘区・中耕あり� 13 （5）�a 158 （98）�b
10月１回耕耘区・中耕なし� 49 （17）�a 156 （97）�b
11月１回耕耘区・中耕あり� 4 （2）�a 173（107）�b
11月１回耕耘区・中耕なし� 37 （13）�a 170（106）�b
10月２回耕耘区・中耕あり� 0 （0）�a 156 （97）�b
10月２回耕耘区・中耕なし� 0 （0）�a 171（106）�b
10月11月２回耕耘区・中耕あり� 0 （0）�a 155 （96）�b


















中耕� 1 9.3 3 0.1 0
秋耕＊中耕� 4 2.7 4 0.2 2































































































































































栽培前年秋耕なし・中耕なし・栽培後秋耕なし� 2 14 a4）� 0.7 a 1.6 a 137 a
栽培前年秋耕なし・中耕あり・栽培後秋耕なし� 2 6 b 0.4 ab 0.7 ab 59 b
栽培前年秋耕なし・中耕なし・栽培後秋耕あり� 2 4 bc 0.2 b 0.6 ab 25 bc
栽培前年秋耕なし・中耕あり・栽培後秋耕あり� 2 2 bc 0.1 b 0.2 b 12 bc
栽培前年秋耕あり・中耕なし・栽培後秋耕なし� 4 2 bc 0.3 b 0.6 ab 42 bc
栽培前年秋耕あり・中耕あり・栽培後秋耕なし� 4 2 bc 0.2 b 0.2 b 23 bc
栽培前年秋耕あり・中耕なし・栽培後秋耕あり� 4 1 c 0.1 b 0.1 b 5 c





















長さ� 腋芽数� 径� 長さ� 腋芽数� 径�
（cm）�（個/根茎片）�（cm）�（cm）�（個/根茎片）�（cm）
栽培前年秋耕なし・中耕なし・栽培後秋耕なし� 0.12 4.9 4.2 2.1 8.9 6.1 4.6
栽培前年秋耕なし・中耕あり・栽培後秋耕なし� 0.15 6.6 5.0 2.2 12.0 6.0 2.4
栽培前年秋耕なし・中耕なし・栽培後秋耕あり� 0.14 3.8 3.6 1.7 6.1 2.7 3.6
栽培前年秋耕なし・中耕あり・栽培後秋耕あり� 0.11 5.2 4.5 1.5 5.3 2.4 3.2
栽培前年秋耕あり・中耕なし・栽培後秋耕なし� 0.08 3.6 2.9 1.3 5.3 3.0 1.4
栽培前年秋耕あり・中耕あり・栽培後秋耕なし� 0.04 1.9 1.8 0.9 4.5 2.6 1.0
栽培前年秋耕あり・中耕なし・栽培後秋耕あり� 0.04 1.3 1.3 0.6 2.3 0.7 1.5
栽培前年秋耕あり・中耕あり・栽培後秋耕あり� 0.01 1.0 1.2 0.3 1.4 0.3 0.8











自由度� 寄与率（%）� 自由度� 寄与率（%）�





11� 1� 4�＊� 5�
栽培前年秋耕＊中耕� 1� 11� 8� －�2）�
栽培後秋耕� 1� 28� 21� 1� 28�＊＊� 31�
栽培前年秋耕＊栽培後秋耕� 1� 14� 11� 1� 11�＊＊� 13�






















栽培前年秋耕� 1 38 38 1 39 31
中耕� 1 11 11 1 10 8
栽培前年秋耕＊中耕� 1 6 6 1 6 5
栽培後秋耕� 1 19 19 1 36 28
栽培前年秋耕＊栽培後秋耕� 1 7 7 1 17 14











































































































無耕耘区（秋耕なし）� 152 a2）� 18 13 b 148 a 15 9 b
10月１回耕耘区� 155 a 2 1 a 155 a 1 0 a
11月１回耕耘区� 174 a 6 5 a 165 a 3 3 ab
10月２回耕耘区� 161 a 1 0 a 160 a 3 2 a
10月11月２回耕耘区� 167 a 4 2 a 164 a 1 1 a


































無耕耘区（秋耕なし）� 243 0 0 a 224 a 3 5 a
10月１回耕耘区� 237 0 0 a 231 a 1 2 a
11月１回耕耘区� 247 0 0 a 237 a 2 1 a
10月２回耕耘区� 235 0 0 a 235 a 2 1 a
10月11月２回耕耘区� 244 0 0 a 240 a 0 0 a












無耕耘区（秋耕なし）� 145�（0.90）�2）�a�3）� 0�a� 154�（0.96）�a� 2�a�
10月１回耕耘区� 156�（0.97）�a� 0�a� 174�（1.08）�a� 1�a�
11月１回耕耘区� 153�（0.95）�a� 1�a� 164�（1.02）�a� 1�a�
10月２回耕耘区� 159�（0.99）�a� 0�a� 160�（0.99）�a� 1�a�
10月11月２回耕耘区� 151�（0.94）�a� 0�a� 166�（1.03）�a� 0�a�
完全除草区（秋耕なし）� 161�（1.00）�a� －� 161�（1.00）�a� －�




















































































無耕耘区（秋耕なし）� 149 a2）� 30 60 d
10月１回耕耘区� 157 a 29 35 c
11月１回耕耘区� 164 a 16 17 b
10月２回耕耘区� 162 a 4 1 a
10月11月２回耕耘区� 162 a 11 16 b































































































































無耕起区� 21�a2）� 6.8�b� 0.31�c� 9�c� 11�b�
10月耕起区� 86�b� 2.6�a� 0.03�a� 3�a� 4�a�
11月耕起区� 38�a� 5.4�ab� 0.14�b� 8�b� 10�b�
２回耕起区� 105�b� 3.0�a� 0.03�a� 3�a� 4�a�
無耕起区� 93�a� 32.3�b� 0.35�b� 11�c� 23�b�
10月耕起区� 164�b� 22.4�b� 0.13�a� 8�b� 11�a�
11月耕起区� 104�a� 26.3�b� 0.26�b� 12�c� 21�b�
２回耕起区� 137�b� 11.4�a� 0.08�a� 5�a� 7�a�
無耕起区� 65�ab� 18.1�b� 0.27�b� 12�b� 31�b�
10月耕起区� 83�b� 13.1�ab� 0.15�a� 9�ab� 18�a�
11月耕起区� 48�a� 6.2�a� 0.13�a� 9�a� 20�a�
２回耕起区� 65�ab� 3.8�a� 0.06�a� 8�a� 16�a�
無耕起区� 66�a� 3.1�a� 0.04�a� 7�a� 9�a�
10月耕起区� 68�a� 3.1�a� 0.04�a� 7�ab� 7�a�
11月耕起区� 35�b� 1.6�ab� 0.05�a� 7�a� 8�a�
２回耕起区� 32�b� 0.8�b� 0.02�a� 4�b� 5�a�
無耕起区� 15�b� 0.2�ab� 0.02�a� 4�a� 5�a�
10月耕起区� 28�a� 1.3� 0.04�a� 4�a� 5�a�
11月耕起区� 7�b� 0.0�b� 0.01�a� 3�a� 3�a�
２回耕起区� 9�b� 0.1�b� 0.01�a� 3�a� 4�a�
無耕起区� 2�a� 0.0�a� 0.00�a� 1�ab� 1�a�
10月耕起区� 2�a� 0.0�a� 0.00�a� 1�a� 1�a�
11月耕起区� 0�a� 0.0�a� 0.00�a� 0�b� 0�a�
２回耕起区� 0�a� 0.0�a� 0.00�a� 0�ab� 0�a�
無耕起区� 3�a� 0.2�b� 0.08�a� 1�a� 4�ab�
10月耕起区� 10�a� 0.4�ab� 0.04�a� 3�a� 4�a�
11月耕起区� 4�a� 0.1�b� 0.02�a� 2�a� 3�b�




















































































無耕起区� －� －� 9.6 a
10月耕起区� 21.9 a2）� 485 a 6.5 a
11月耕起区� 34.1 a 426 a 6.4 a
２回耕起区� 16.5 a 486 a 5.6 a
無耕起区� 43.1 b 894 ab 8.7 ab
10月耕起区� 29.2 b 980 b 8.5 ab
11月耕起区� 30.2 b 677 a 11.5 b
２回耕起区� 7.7 a 659 a 5.2 a
無耕起区� 28.1 b 583 b 6.9 bc
10月耕起区� 12.7 ab 370 a 5.6 ab
11月耕起区� 14.3 ab 341 a 8.5 c
２回耕起区� 6.9 a 311 a 3.7 a
無耕起区� 13.0 a 373 a 8.9 a
10月耕起区� 5.5 b 335 a 9.5 a
11月耕起区� 2.8 b 150 ab 5.2 ab
２回耕起区� 0.8 b 81 b 2.0 b
無耕起区� 1.2 a 60 b 10.9 a
10月耕起区� 1.8 a 119 4.3 b
11月耕起区� 0.2 b 28 b 3.8 b
２回耕起区� 0.1 b 29 b 1.5 b
無耕起区� 0.1 a 3 a 2.2 a
10月耕起区� 0.0 a 2 a 1.1 a
11月耕起区� 0.0 a 0 a 0.0 a
２回耕起区� 0.0 a 0 a 0.1 a
無耕起区� 0.1 a 18 a 6.6 a
10月耕起区� 0.8 a 33 a 5.7 a
11月耕起区� 0.4 a 19 a 2.1 a
























す影響についてのKey factor/key stage 分析
結果表�
5/15～6/151）�6/15～7/15
秋耕処理� 18.6� 0.1� 18.7� 0.33�0.18�








10月耕起区� 0.26 b2）� 5.9 b 3.6 b 1.2 a 5.6 b 2.3 b 3.9 a
11月耕起区� 0.88 a 11.2 a 4.7 a 1.1 a 22.8 a 7.1 a 4.4 a
10月11月耕起区� 0.16 b 3.7 b 3.8 ab 1.2 a 4.3 b 0.8 b 4.0 a
無耕起区（秋耕なし）� 0.48 a 10.9 a 3.7 a 1.3 a 19.6 a 7.2 a 3.3 a
10月耕起区� 0.18 bc 9.6 a 4.0 a 1.2 a 6.6 bc 2.0 bc 3.4 a
11月耕起区� 0.30 ab 9.4 a 4.1 a 1.1 a 10.5 b 2.6 b 3.4 a
10月11月耕起区� 0.06 c 8.1 a 4.1 a 1.0 a 3.0 c 0.7 c 3.5
無耕起区（秋耕なし）� 0.43 a 12.7 a 4.4 a 1.3 a 17.7 a 5.1 a 3.8 a
10月耕起区� 0.15 b 6.2 b 3.0 ab 1.3 a 5.7 b 1.5 b 3.6 a
11月耕起区� 0.33 ab 9.0 ab 4.3 ab 1.2 a 12.9 ab 3.6 ab 3.5 a
10月11月耕起区� 0.11 b 6.1 b 2.8 b 1.2 a 5.9 b 2.2 ab 3.7 a
無耕起区（秋耕なし）� 0.18 a 6.1 ab 2.4 a 1.2 a 11.9 a 3.6 a 2.1 a
10月耕起区� 0.08 b 6.2 ab 3.2 a 1.1 a 4.3 b 2.5 a 1.4 a
11月耕起区� 0.08 b 8.5 a 3.4 a 1.1 a 7.3 b 0.9 a 2.0 a
10月11月耕起区� 0.02 b 3.2 b 1.7 a 1.1 a 3.1 b 1.6 a 1.5 a
無耕起区（秋耕なし）� 0.07 a 5.6 a 2.7 a 1.2 a 5.9 a 1.8 a 1.9 b
10月耕起区� 0.07 ab 6.1 a 3.5 a 1.2 a 5.1 a 0.9 a 2.9 a
11月耕起区� 0.03 ab 4.6 a 2.9 a 1.1 a 5.3 a 1.5 a 2.1 ab
10月11月耕起区� 0.01 b 4.6 a 2.4 a 1.2 a 3.1 a 1.4 a 2.2 ab
無耕起区（秋耕なし）� 0.02 a 0.8 ab 0.5 b 1.1 a 5.1 ab 1.6 ab 1.6 a
10月耕起区� 0.01 a 3.9 a 2.8 a 1.2 a 6.3 a 1.9 a 1.9 a
11月耕起区� 0.00 a 0.0 b 0.0 b 0.0 a 0.0 b 0.0 b 0.0 b
10月11月耕起区� 0.01 a 0.9 ab 0.4 b 1.1 a 1.0 ab 0.0 b 0.6 ab
無耕起区（秋耕なし）� 0.03 a 6.1 a 4.9 a 1.1 a 3.4 a 1.9 a 2.2 ab
10月耕起区� 0.07 a 6.7 a 4.1 a 1.2 a 4.2 a 0.6 a 3.4 a
11月耕起区� 0.06 a 5.3 a 2.6 a 1.1 a 3.8 a 1.0 a 1.8 b


































































































































































































無処理区� 57.0 a2）� 153.9 a 2,312 a 16.5 a
5月15日� 44.1 a 82.1 b 1,225 b 17.0 a
6月15日� 50.2 a 80.6 b 1,295 b 16.0 a
7月15日� 45.6 a 95.1 b 1,425 b 19.1 a
8月15日� 45.3 a 70.3 b 1,067 b 15.9 a




















地上部重� 根茎重� 腋芽数� TNC含有率�
（乾物g/ポット）�（乾物g/ポット）� （％）�
無処理区� 43.4 a2）� 186.0 a 2,656 a 25.5 a
２回� 83.3 b 46.5 b 1,156 b 20.5 a
５回� 52.5 a 6.0 c 325 c 11.6 b
























































































化物（ＴＮＣ, Total Nonstructural Carbohydrate）含







































　　  を示す（Tukey の方法）。�
湛水・１か月区� 10.00 c2）� 214 b 11.2 b
湛水・２か月区� 0.00 c 0 b 痕跡�
過湿・１か月区� 41.70 b 1,106 a 28.2 a
過湿・２か月区� 36.70 b 1,042 a 25.4 a














期間効果� 2� 5.36� 2� 2.76� 1�
交互作用� 4� 0.04� 0� 0.81� 0�






4月15日� 処理開始時� 0� 1.3� 22� 16.6� 0�
湛水・１か月区�2）� 4）�0.0�（0.0）� 1.5�（0.2）� *�16�（－6）� 7.4�（－9.2）� 0.0�（0.0）�
湛水・２か月区�3）� －�5）� －� －� －� －�
対照区� 4.3� 1.1� 53� 12.0� 0.2�
湛水・１か月区� －� －� －� －� －�
湛水・２か月区� 0.0�（0.0）� 0.1�（－1.2）� 5�（－17）� 5.8�（－10.8）� 0.0�（0.0）�
対照区� 14.0� 3.6� 132� 19.2� 3.0�
湛水・１か月区� 24.0�（24.0）� 10.0�（8.5）� 214�（198）� 18.7�（11.3）� 2.7�（2.7）�
湛水・２か月区� 0.0�（50.0）� 0.0�（－0.1）� 0�（－5）� －�（－5.8）� *�0.0（0.0）�





























































































湛水・１か月区� 15.1 650 13.9
湛水・２か月区� 4.8 369 2.5
過湿・１か月区� 22.6 772 14.4
過湿・２か月区� 31.9 1,234 15.9
































5月15日� 処理開始時� 10.6 4.0 65 14.8 2.4
湛水・１か月区� 9.9（－0.7）� 3.9（－0.1）� 79 （14）� 12.4 （－2.4）� *0.7（－1.7）�
湛水・２か月区� －� －� －� －� －�
対照区� 18.9 5.8 152 15.6 2.5
湛水・１か月区� －� －� －� －� －�
湛水・２か月区� 11.7 （1.1）� 3.3（－0.7）� 72 （7）� 12.4 （－2.4）� 0.4（－2.0）�
対照区� 41.0 11.6 318 16.4 5.9
湛水・１か月区� 20.4 （10.5）� 15.1 （11.2）� 650（571）� 13.9 （1.5）� 11.4 （10.7）�
湛水・２か月区� 16.2 （4.5）� 4.8 （1.5）� 339（267）� 2.5 （－9.9）� 2.9 （2.5）�



































































































































問題が多く（Froud-Williams et al . 1981），とくに
多年生雑草のApocynum cannabinum L.，Cirsium
arvense L.，セイヨウタンポポ，セイヨウヒルガオ，














Dickey et al . 1983，Hakimi et al . 1976，Imholte et
al . 1987），不耕起栽培によって雑草害による収量減
を抑制することができず，除草剤費がコスト高に繋が
るというパターンが多い（Allen et al. 1976，Derksen
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図 版 説 明
図版１　ヒルガオの花弁
元来，ヒルガオの生育地は住宅地の周辺から道
ばた，畦畔，空き地など非農耕地が主である。本
草種は梅雨明けから晩夏に可憐なピンク色の花を
咲かせる蔓性の多年生植物である。自家不和性が
発達しているため，種子を付けることは希である。
1995年６月20日岩手県葛巻町で撮影。
図版２　ヒルガオの根茎からの萌芽
ヒルガオの農耕地における繁茂は地下部の根茎
による栄養繁殖によるところが大きい。１節からで
も容易に萌芽する。1995年４月20日葛巻町で撮影。
図版３　ヒルガオの蔓延
絡みつかれた飼料用トウモロコシはヒルガオの
支柱となり，収量は減少する。1995年８月20日葛
巻町で撮影。
図版４　春先のヒルガオの発生
４月中旬のヒルガオの萌芽。秋耕が無い場合は，
飼料用トウモロコシの株元が残存している。1995
年４月20日葛巻町で撮影。
図版５　ヒルガオの萌芽
図版５～図版９はヒルガオの生育調査の記録で
ある。
長さ20cm，腋芽数10の根茎を４月15日に植え
付け，２週間後の地上部。1996年５月１日東北農
試圃場で撮影。
図版６　1996年９月15日に撮影した地上部と地下部
生育１年目の生育終了の時期にあたるが，ヒル
ガオは地下部の根茎において植え付けた根茎を基
部として樹状にすべて繋がっていた。９月中旬以
降，翌春の４月中旬からの萌芽までの期間に根茎
では先端に向かって充実が進む。１月中旬には越
冬根茎の乾物重と腋芽数はほぼ一定になる。白枠
は１平方メートルの方形枠。
図版７　1997年６月15日に撮影した地上部
飼料用トウモロコシの要雑草防除期間の終わり
にあたる６月中旬であるが，２年目のヒルガオは
根茎による繋がりは無く，生理的，体制的には独
立している。
図版８　1997年８月15日の地上部
枯死が進んでいる。土壌中における有害微生物
の発生や無機栄養供給力の低下が示唆される。青
枠は１平方メートルの方形枠。
図版１
図版２
図版３
図版９　1997年８月15日の地下部
地上部を採取後，カーペットスプレーヤーで根
茎を洗い出した。腋芽数で55,000を示した。白枠
は１平方メートルの方形枠。
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図版４
図版５
図版６
図版７
図版８
図版９
